<Note> Learning and careers in university students with developmental disorders by 田澤 実 et al.
<研究ノート>発達障害のある大学生の学びとキャリ
ア : 生涯発達の視点から















































































































































































































童生徒数（『自閉症』 ＋ 『学習障害』 ＋ 『注意欠陥
多動性障害』）÷各年度の通級による指導を受け
ている児童生徒数」として計算してみると、平成
18年度では、（3,912 ＋ 1,351 ＋ 1,631）÷ 41,448
で 16.6％となるが、平成 26年度では、（13,340 






























































注 1．雇用義務のある企業（平成 24年までは 56人以上の規模、平成 25年以降は 50人以上の規模）についての集計で
ある（毎年 6月 1日の状況）。






















































































































































































































































































































































割合が高く、LD や ADHD の割合が低いことを




























































学生修学支援ガイド ( 平成 26 年度改訂版）」










（2005 年度）から平成 25 年度（2013 年度））』
pp.58-73.
田澤実（2013）「発達障害のある大学生の就職支援」

































































は、1.52％（平成 18 年 6 月 1 日現在の障害者
の雇用状況について）」
厚生労働省（2007）「民間企業の障害者の実雇用率
は、1.55％（平成 19 年 6 月 1 日現在の障害者
の雇用状況について）」
厚生労働省（2008）「公的機関、民間企業の障害者
雇用は着実に進展（平成 20 年 6 月 1 日現在の
障害者の雇用状況について）」
厚生労働省（2009）「厳しい雇用情勢の中、民間企
業の障害者雇用は進展（平成 21 年 6 月 1 日現
在の障害者の雇用状況について）」
厚生労働省（2010）「平成 22 年 障害者雇用状況の
集計結果」
厚生労働省（2011）「平成 23 年 障害者雇用状況の
集計結果」
厚生労働省（2012）「平成 24 年 障害者雇用状況の
集計結果」
厚生労働省（2013）「平成 25 年 障害者雇用状況の
集計結果」








Learning and careers in university students with 
developmental disorders
　Learning and careers in university students 
with developmental disorders were reviewed, 
which indicated the following three issues:
（1） When “prohibiting discrimination because 
of disabilities,” for “providing rational 
considerations,” and “improvements in 
the environment,” it is very important for 
university authorities to carefully listen 
to the opinions and requests of disabled 
students. However, it is important that 
such measures should not become a heavy 
burden on the authorities.
（2） Learning support for university students 
with developmental disorders might not 
be as suﬃcient as life related support that 
is available to them.
（3） Support in finding jobs for students 
with developmental disorders includes 
support inside and outside the campus. 
During campus life, it is important to 
help such students develop as much self-
understanding as possible.
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